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村上春樹『1Q 8 4』1 を読み解く
―連想複合の文体論的解明―
塩　田　　勉
The Enigma of Haruki Murakami’s 1Q84
–An Attempt at Stylistic Analysis–
Tsutomu SHIODA
Abstract
Haruki Murakami published the novel 1Q84 in May 2009. More than one 
million copies of this long−waited work by Murakami have been sold and a host 
of reviews have followed; however a number of enigmas remain unsolved. 1Q84 
is the story of the Platonic love of Tengo and Aomame, who had been separated 
from each other when they were ten years old but continued to remember each 
other for twenty years and whose love is finally requited in an alternative world 
called “1Q84”.  The core narrative is simple but numerous devices are deliber-
ately employed rendering the story complex and mysterious, for example, the use 
of many references to philosophical, theoretical, literary or artistic works.
This article selects some of the most effective of those devices and attempts 
to clarify how they function to give the story its complexity and mystery and why. 
The ways of mystification discussed are, firstly, an inventive use of the naming 
of characters that may be seen to be effective in several different ways and as 
contributing to dissolving semantic distinctions between Good and Evil, then, su-
pernatural phenomena and objects, such as the “Little People”, or guru Fukada’s 
“polysemical copulation”, and an intermingling and interlinking of seemingly 
antithetical and contradictory characters, such as Tengo and guru Fukuda, and 
Aomame and the Little People.
In conclusion, in the modern capitalist world, a story of such pure love is 
becoming an endangered species and can only be accepted as a living literary cre-
ation if it is set in an hypothetical, alternative world like 1Q84. 
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謎に満ちた人物群の造形，『空気さなぎ』，『平家物語』（Ⅰ− 455 〜 457），
『サハリン島』（Ⅰ− 460 〜 470），『マタイ受難曲』（Ⅰ− 369 〜 370）な
ど作中劇や引用，ユング（Ⅱ− 275 〜 276），フレイザー『金枝篇』（Ⅱ−
241），オーウェル（Ⅰ− 421,459, Ⅱ− 141, 157），『カラマーゾフの兄弟』（Ⅱ
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いて，ある状況で突然，力を発揮し始める。
    　　　インタビュー
リトル・ピープルは，「森の奥」が「彼らの世界





































































Ⅱ− 404 〜 405
 　　　　 
高速道路から慌てて下りた青豆も化粧室で「脇の下の汗の匂いをか」い





















− 271 〜 272）。青豆と天吾が不思議な絆で結ばれていくのは，二人の生い
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教室から出ていった。　　　　　　　　　　　　　　  Ⅰ− 275 〜 276
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1 引用は，村上春樹『1Q84』全 2 巻（新潮社，2009.5.）の版による。ローマ数字で巻数を，
アラビア数字で頁数を示した。
2 「10 歳で出会って離れ離れになった 30 歳の男女が，互いを探し求める話にしよう，そんな
単純な話をできるだけ長く複雑にしてやろうと。」，『読売新聞』「村上春樹氏インタビュー」
（2009.6.18．）。以下「インタビュー」と略す。
3 名前の音韻と連想分析の方法は，フロイトの『夢判断』（人文書院，1978.8），247 − 254 頁
を参考にした。フロイトは，こうした名詞の分析を「綴り字の化学」（248）と呼んでいる。






バカ売れ  読まずに済ます村上春樹」（『サンデー毎日』　2009.6.21.，136 − 137 頁），小川洋子・
伊東武彦「村上春樹『1Q84』秘密作戦で 100 万部」，「小川洋子が読む『現世界への諦観と
希望』」（『AERA』，2009.6.22.，29 − 31 頁），村上春樹「僕の小説は混沌とした時代に求め
られる」（『COURRiER japon』，2009.8.，17 − 19 頁），「危機が生じると僕の本が評価され
始める」と述べている。（18），佐倉統「村上春樹 1Q84 社会現象 になった七年ぶりの長編」
（『文藝春秋』，2009.8.382 − 383 頁），「村上春樹は，神なき現代の巫女」（383），福島伸一「村
上春樹『1Q84』現象を読み解く」（『中央公論』2009.8.，26 − 25 頁），加藤典洋「『桁違い』




の空位」（同上，220 − 223 頁），「〈父〉が空位の時代―，‥‥一九八四年ごろに一斉に世
界で顕現しはじめていたポスト近代社会とは，我々が自らの欲望の地下倉庫の蓋を開放し，
守るべき掟を葬った時代であった」（223），と述べる，沼野充義「読み終えたらもう 200Q
年の世界」（同上，224 − 227 頁）は，「列挙した謎の多くは宙に浮いたまま」（224），「神な
き時代の『父殺し』の物語」（225），と指摘，藤井省三「『1Q84』の中の『阿Ｑ』の影―魯
迅と村上春樹」（同上，228 − 230 頁），三輪太郎・田中和生「対談今夏の 3 大長編を読む―『許
されざる者』『骸骨ビルの庭』『1Q84』」（『毎日新聞』，2009.8.3.）では，三輪が「『空気さなぎ』
を KY の K，空気がドグマとして人を支配する日本の深部のシステムを描いたのではないか」
と指摘している。
6 月本昭男訳『ギルガメシュ叙事詩』（岩波書店，1996 1.），参照。
7 松平千秋訳『バッコスの信女』『ギリシア悲劇全集』第 4 巻，（人文書院，1960.7.）400 − 402 頁。
8 H.L.Mencken, “Yearning Mountaineers’Souls Need Reconversion Nightly, Mencken 
Finds”, (The Baltimore Evening Sun, July 13, 1925). メンケンは，「スコウプス裁判」のころ，
キリスト教香具師やぺてん師の溜まり場だった山中で，原理主義のオカルト的セクトが開
く，狂気の集会（入信の儀式）を，歴史に残る記事にした。
9 Simon Schama, Landscape and Memory, (New York;Alfred A.Knopf,1996), pp.75 − 134.
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 自然保護や森林 保護とナチズムとの関わりを歴史学者として掘り起こしている。
10 村上春樹「踊る小人」『村上春樹全作品 1979 〜 1989』 3（講談社，1990.9.），311 頁。
11 秋山英夫訳『悲劇の誕生』（岩波書店，1981）。




『Waseda Global Forum』，No.2,( 早稲田大学国際教養学部，2006.3.)，79 − 88 頁，および「『資
本論』と『1973 年のピンボール』―マルクス・梶井・村上を繋ぐもの―」『Waseda Global 
Forum』，No.5, ( 早稲田大学国際教養学部，2008.3.)，73 − 83 頁参照。
16 坂元章が唱えた権威主義を量る尺度。アドルノやハンナ・アーレントが行なったファシズ
ムの分析では，複雑な状況を単純化して分かりやすくするレトリックに危険な権威主義の
芽を見出している。
